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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﳌَﺮﺟﻌﻴﺎتُ اﻟﻔِﻜﺮ ﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎتُ اﻟﻔَﻨ ﻴﺔُ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ
"ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون"


رﻳﺤﺎن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

*

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2020/1/12

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم 2019/11/7

ﻣﻠﺨﺺ
ﺼــﻪ اﻷدﺑ ـﻲ ،وإن ﺟﺎﻫ ـ ﺪ
ﺚ ﻓﺮﺿـﻴَ ﺔ اﻟﻌﺜــﻮر ﻋﻠــﻰ ﻣﺮﺟﻌ ﻴــﺎتِ اﻟﻜﺎﺗــﺐ اﻟﻔﻜﺮ ﻳ ـﺔِ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧ 
ﻳﺘﺒﻨّــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤ ـ ُ
ﺐ ﻓــﻲ إﺧﻔﺎﺋﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮارﺑــﺔ ﺣﻴﻨ ـ ًﺎ وﺑــﺎﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﺮﻣﻴــﺰ أﺣﻴﺎﻧ ـ ًﺎ أﺧــﺮى ،واﻟﺒﺤــﺚ – ﻛــﺬﻟﻚ  -ﻋــﻦ اﻟﻤﺮﺗﻜــﺰ
اﻷدﻳ ـ 
اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋ ﻲ – ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻘﺼﺼ ـﻴﺔ  -اﻟــﺬي ﻳﻨﺒــﻊ ﻣــﻦ ﻓﻜــﺮ اﻟﻤﺆ ّﻟــﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ إﻳﻬــﺎم اﻟﻤﺘﻠﻘــﻲ
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻀـﻊ ﻗﺼـﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻓـﻲ إﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗـﺪاﺧﻞ أﺟﻨﺎﺳـﻬﺎ اﻷدﺑﻴـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺴـﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴـﺔ .وﺳﻴﻘﺼـﺪ
ﺚ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑ ﻴﺔِ وأﺳﻠﻮﺑﻪِ اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻘﻨﻴـﺎت
اﻟﺒﺤ ُ
اﻟﺤﻠﻢ واﻟﻼوﻋﻲ ﻓﻲ أدﺑﻪ ،وﺗﻀﺎﻓﺮ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺮواﺋﻲ ﺗﺴﺮﻳﻌﺎً وﺗﺒﻄﻴﺌﺎً ،وﻓﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤـﺪث
واﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن وﻧﻤﺎذج اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺴﺪ رؤﻳ ًﺔ ﻓﻨ ﻴﺔً ﻋﻤﻴﻘ ًﺔ ﻟﻠﻮﺟـﻮد اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ ،رؤﻳـ ًﺔ ﺗﻜﺸـﻒ
اﻟﻌﻼﻗﺎتِ اﻟﺨﻔ ﻴﺔَ وﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟّﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘّﺸﻮﻳﻖ وﻣﺘﻌﺔ اﻟﺘّﻠﻘﻲ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت ،اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ،ﻗﺼﺼﻴﺔ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2021
*
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اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

Ghalib Halsa's Intellectual References and Techniques in his Stories
Collection Wadih, Saint Milada and Others
Raihan I. Al-Maseid, Associate Professor, Department of Arabic Language and
Literature, University of Zarqa – Jordan.

Abstract
This research adopts the hypothesis of finding the author's intellectual references
through his literary text, although the writer strives to conceal them by Deceptively at
times and with ambiguity and coding at other times. It puts it in the problem of the
interplay of literary races of these stories with the autobiography.The research will aim
at demonstrating Ghalib's writing techniques and his realistic modernist style at the same
time, in addition to the dream and unconscious techniques in his literature. A vision that
reveals hidden relationships and the elements of suspense and pleasure they receive.
Keywords: References, Intellectual, Artistic, Ghalib Halsa, Anecdotal.

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ )ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ( 1989 – 1932م وﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﻣﺎم إﻧﺴﺎن ذي ﻓﻜ ﺮ
ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻗﺎﻣﺔٍ أدﺑﻴﺔٍ ،وﻛﺎﺗﺐ ﻣﻘﺎل ،وﻧﺎﻗﺪٍ أدﺑﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﻃﻼع،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧّﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺒﺎً ﻗﻴﻤﺔً .وﺗﺒﺪو ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻤﻘﺎﻟﻲ ...ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﻼوﻋﻲ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﺘﺎﺟﻪ اﻷدﺑﻲ،
وﺗﻈﻞّ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻣﺜﺎر ﺗﺴﺎؤل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺪه وﻇﺮوف ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻧﺸﺄﺗﻪ
واﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﺤﺰﺑﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺟﻪ اﻷدﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻷردن ﻓﻤﺼﺮ ﻓﺪﻣﺸﻖ ﻓﺎﻟﻌﺮاق...إﻟﺦ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺪ اﻟﻨﺘﺎج اﻷدﺑﻲ ﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ وﺛﻴﻘﺔً ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔً ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ...ﻓﻀﻼً ﻋﻦ إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻔﻦ اﻟﺮواﺋﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺠﺪﻳﺪه .رﻏَﻢ أﻧّﻪ "ﻋﺎش ﺣﻴﺎةً إﺷﻜﺎﻟﻴﺔً ،ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻷﻣﻨﻲ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻣﺮد ذﻟﻚ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ رؤﻳﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف
ﻣﻮاﻗﻌﻪ وﺗﻌﺪدﻳﺘﻪ ...وﻳﺘﺠﻠّﻰ ﻣﻨﻈﻮره اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ رؤﻳﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر اﻟﻜﻮن وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺼﺐ
اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ،وﻫﻮ ﻣﺤﻮر اﻟﺤﻴﺎة وﻣﺎدﺗﻬﺎ ،وﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﻨﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞ
واﻟﺤﻴﺎة دون ﻗﻠﻖ أو اﺿﻄﺮابٍ ،وﻳﺠﺐ أن ﺗُﺴﺨّﺮ ﻟﻪ ﻛﻞّ اﻟﻘﻮى ﻟﻴﻌﻴﺶ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ
وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ ...ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻫﻲ راﺋﺪه وﻣﻨﻄﻠﻘﻪ ،وﺑﻬﺎ ﻳﺤﻘّﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮﻳﺘﻪ ووﺟﻮده وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ") (1وﻟﻜﻦ
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ت اﻟﻔَﻨ ﻴ ُﺔ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ ...
ت اﻟﻔِﻜﺮ ﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎ ُ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎ ُ

ﻫﻞ ﺗﻤﺎدى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ؟ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔً ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔٍ؟
وإن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﺣﻮرب وﻃُﺮد وﺷﺮد ...؟ أﻇﻦ أﻧّﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺜﻘّﻒ اﻷدﻳﺐ اﻟﺬي
ﻳﻘﺪم ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻳﻨﺴﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﻘّﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻮﺻﻔﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﺻﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﻌﺎرف ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ وﺧﺒﺮاﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻓﻜﺎره اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔٍ وﻓﻠﺴﻔ ٍﺔ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔٍ ﻋﻤﻴﻘﺔٍ ،وﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷدب وﻧﻘﺪه ،وﻗﻠّﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ ﺑﺨﺎﺻﺔٍ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ
أﻧّﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﻘﺪ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷدﺑﻴﺔ وﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻗﺮاءةً ﻟﻬﺎ ،وﻳﻔﻚ رﻣﻮزﻫﺎ وﺻﻮرﻫﺎ ،وﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ
ﺑﺆر اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻼوﻋﻲ واﻟﺤﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻘﻞ اﻷدﺑﻲ ،وﻛﺘﺐ ﻋﺪﻳﺪ
ﻣﺆﻟﻔﺎتٍ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،وﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،واﻟﺪﻳﻨﻲ ،واﻟﺤﻀﺎري ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻢ ﻛﺘﺒﺎً
ﻧﻘﺪﻳﺔً وأدﺑﻴﺔً ﻋﺪﻳﺪةً) " (2وﻟﻌﻞّ اﻟﺴﻤﺔ اﻷوﺿﺢ ﻓﻲ وﺻﻒ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻫﻲ أﻧّﻪ ﻣﺆﻟﱢﻒ ﻣﻮﺳﻮﻋﻲ...
وﻫﻮ أﻳﻀﺎً ﺻﺤﻔﻲ وإذاﻋﻲ ...وﻓﻮق ﻛﻞّ ﻫﺬا ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺤﺎورﻳﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﺴﺠﺎﻻت ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ").(3
وﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻳﺘﻘﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت ا ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎً وأﻧﻤﺎط
ﺳﺮدٍ "ﻓﻔﻲ رواﻳﺎت ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﺛﻤﺔ ﺣﺮص واﺿﺢ ﻋﻠﻰ إﻳﻬﺎم اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺄن ﺑﻄﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐ
ﻧﻔﺴﻪ ...ﻓﻴﺸﻌﺮ اﻟﻘﺎرئ أﻧّﻪ ﺑﺼﺪد ﻗﺮاءة ﻣﺬﻛﺮاتٍ ﺷﺨﺼﻴﺔٍ ﺑﻞ وﺳﺮﻳﺔٍ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ...إﻧّﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔٍ ﻳﻘﺪم
ﺗﺠﺮﺑﺔً رواﺋﻴﺔً ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔً ﻫﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ...إذْ ﻳﻘﻮل ﻫﻠَﺴﺎ :إن اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ
أﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔً وﻟﻜﻨﻬﺎ واﻗﻌﻴﺔ") (4وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻟّﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻜﺮه اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻓﻲ
ﻧﺘﺎﺟﻪ ،ﻓﻬﺪﻓﻪ ﻧﻘﺪ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ...إﻟﺦ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺰج ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺨﻴﺎل ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎً ،ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮةٍ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺴﻴﺮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ واﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ
واﻟﻼوﻋﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺮأﺗﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ
واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﺘﻨﻘﱢﻼً ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﺣﻴﻼً
وﺗﻀﻴﻴﻘﺎً ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻳﻜﺒﺮ أو ﻳﺼﻐﺮ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﻠَﺴﺎ وأﻓﻜﺎره ،ﻓﻤﺮةً
ﻳﺤﺎول ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﺎﻟﻲ ،وﻣﺮةً أﺧﺮى ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻳﺒﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻣﺘﺤﺮراً ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺷﻲءٍ ،وﻗﺪ
ﻧﺴﻲ أن ﻫﻨﺎك ﺛﻮاﺑﺖ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻇﻬﺮت أﻧّﻬﺎ أﻓﻜﺎر ﺑﻠﻴﺪة ﻗﺪﻳﻤﺔ" ...
إن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪع واﻟﻤﻔﻜّﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔٍ ﻧﺎرﻳﺔٍ ﻣﺘﻤﺮدةٍ ،ﺗﺮﻓﺾ اﺳﺘﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻘﻄﻴﻊ وﺗﺬﻫﺐ داﺋﻤﺎً إﻟﻰ أﻣﺎم ﺗﺮود ﻓﻴﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﺟﺪﻳﺪةً وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔٍ").(5
وﻳﻠﺤﻆ أن اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻛﺎن ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻨﺘﺎﺟﻪ اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻜﺮي واﻟﻨﻘﺪي ﻛﻠّﻪ،
ﻓﺎﻟﻤﺮأة ﻓﻲ رأﻳﻲ ﺗﻤﺜّﻞ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﺘّﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ...ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺎﻣﺔً ،وﻟﻌﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﺧﺎﺻﺔً؛ إذْ "ﺣﻈﻴﺖ اﻟﻤﺮأة ﺑﻤﻜﺎﻧﺔٍ ﻋﺎﻟﻴﺔٍ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ورؤﻳﺘﻪ ﻓﻲ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ إﻧّﻬﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﺷﻜﱢﻠﺖ ﺑﻮﺳﺎﻃﺘﻪ اﻷﺣﺪاث واﻟﻤﻮاﻗﻒ
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﺄوﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدةٍ وﺣﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ورؤاﻫﺎ وﻣﻼﻣﺤﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴﺔ واﻷﺣﺪاث (6)"...ﻓﺎﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ ﻫﻠَﺴﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻜﺮة
اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ ،إﻧّﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ ﻻ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄﻃﻤﺎﻋﻬﺎ
وﺷﺮورﻫﺎ وأﺣﻘﺎدﻫﺎ وﻛﻞّ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،...ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﻜﻞّ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻴﻈﻞّ ﻣﻐﺘﺮﺑﺎّ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ ﻛﻐﺎﻟﺐ
ﻫﻠَﺴﺎ اﻟﺬي "ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠَﻖ ...اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻼ ﺷﺮورٍ وﻻ أزﻣﺎتٍ ...ﻋﺎﻟﻢ
ﺗﺴﻮده اﻟﻌﺪاﻟﺔ ....ﺣﺰب ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت واﻷﺧﻄﺎء ...ﻋﺎﺋﻠﺔ وأﺳﺮة ﺣﻴﺚ اﻟﺪفء").(7
وﺳﻴﺘّﻀﺢ أﺳﻠﻮب ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ )ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون (...اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮاﻗﻌﻲ
اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﻠﻢ واﻟﻼوﻋﻲ ﻓﻲ أدﺑﻪ ،وﺗﻀﺎﻓﺮ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻹﻳﻘﺎع
اﻟﺮواﺋﻲ ﺗﺴﺮﻳﻌﺎً وﺗﺒﻄﻴﺌﺎً ،وﺗﺮﺗﻴﺒﺎً واﻧﺴﺠﺎﻣﺎً وﺗﺪﻓّﻘﺎً ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﺪث واﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ " ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻳﺤﺎول دوﻣﺎً وﻳﺠﺎﻫﺪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻌﻴﺔ ...إﻟّﺎ أن ﺣﺴﻪ ووﻋﻴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ رواﺋﻴﺎً ﻛﺎن ﺑﺎﻷﺳﺎس
ﺣﺪاﺛﻴﺎً ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻷدﺑﻲ ،وﻫﺬه اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  /اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ( ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺮواﺋﻴﺔ وﻋﻠﻰ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ").(8
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎرئ أﻋﻤﺎل ﻫﻠﺴﺎ أن ﻳﻨﺴﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻷﺣﻼم ﻓﻲ أدﺑﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻳﻐﻮص ﺑﻨﺎ
إﻟﻰ ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻼواﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻏﺮاﺋﺰ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻤﻮت ،وﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺒﻮت اﻟﺒﺎﻃﻦ
واﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ "إن ﻗﺮاءة اﻷﺣﻼم ﻓﻲ رواﻳﺎت ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ
ﻋﺎﻟﻤﻪ وﻓﻬﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ.(9)"...
ﻳﻘﻮل ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن" :اﻟﺤﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﻐﺔ اﻟﻼوﻋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺼﻮ ٍر
ورﻣﻮز ،واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻫﻲ ﺗﺪﻓّﻖ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر واﻟﺮﻣﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ...واﻟﺤﻠﻢ ﺻﻮرة
ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻼواﻋﻴﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔٍ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮر واﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﻜﺒﻮﺗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻼوﻋﻲ أن ﺗﺘﺠﻠّﻰ وﺗﺘﺠﺴﺪ ...ﻓﺎﻟﺤﻠﻢ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺠﺬّراً ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺻﺪﻗﺎً ،ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻠﻢ أن ﻳﻜﺬب ﻓﻲ دﻻﻻﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر واﻟﺮﻣﻮز ﺗﺤﻤﻞ دﻻﻻتٍ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔً وﻧﻔﺴﻴﺔً ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻢ") .(10
دراﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون...
ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻗﺼﺺ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﻨﻮاﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ:
.1اﻟﺒﺸﻌﺔ.2 ،اﻟﻐﺮﻳﺐ.3 ،ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد.4 ،اﻟﻌﻮدة.5 ،ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون .واﻟﻘﺼﺺ
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ت اﻟﻔَﻨ ﻴ ُﺔ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ ...
ت اﻟﻔِﻜﺮ ﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎ ُ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎ ُ

اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻄﻮل ،أﻣﺎ اﻟﻘﺼﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ آﺛﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻨﻮاﻧﺎً ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻪ
اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻓﻬﻲ أﻃﻮﻟﻬﺎ.
ﻳﺠﺪر اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻗﺼﺺ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻋﻤﺎﻻً رواﺋﻴﺔً ،ﻓﻜﺄن ﻏﺎﻟﺐ
ﻫﻠَﺴﺎ ﺑﺪأ ﻗﺎﺻﺎً واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻪ ﻣﺎﺛﻠﺔً ،ﻓﻘﺼﺼﻪ ﺗﻤﺜّﻞ ﺧﻄﻮﻃﺎً ﻋﺮﻳﻀﺔً ﻟﺮواﻳﺎتٍ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔٍ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﺰم ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻟّﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻓﻨّﻪ اﻟﺮواﺋﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﻨﻴﺔً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎً وأﺳﻠﻮﺑﺎً
وأﻧﻤﺎط ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺳﺮدٍ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ اﻟﻘﺼﺼﻴﺘﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻛﺘﺒﻬﻤﺎ ،وﻫﻤﺎ) :ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة
وآﺧﺮون (...و)زﻧﻮج وﺑﺪو وﻓﻼﺣﻮن( "إذْ ﺗﺒﺪو اﻟﻘﺼﺺ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ وﻛﺄﻧّﻬﺎ ﺑﺬور
ﻷﻋﻤﺎل رواﺋﻴﺔٍ ،أو أﻧّﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أﻗﺮب إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎتٍ ﻟﺮواﻳﺎتٍ أو ﻓﺼﻮﻻً ﻣﻨﻬﺎ ،أو
ﺗﻠﺨﻴﺼﺎتٍ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺮواﺋﻴﺔ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻮﺳﻴﻊ واﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
واﻷﺣﺪاث واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺔ ﻻ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة...
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﺤﻆ أن ﺗﻘﻄﻴﻌﻪ ﻟﻘﺼﺼﻪ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻋﻨﻮاﻧﺎتٍ ﻓﺮﻋﻴﺔٍ ﻟﻬﺎ ﻳﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔٍ داﺧﻠﻴﺔٍ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ أﻋﻤﺎل رواﺋﻴﺔٍ")  (11وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ روح اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ أﻗﺮب إﻟﻰ روح
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺮواﺋﻴﺔ.
اﻟﻘﺼﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﺒﺸﻌﺔ
ﺗﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪ وﺻﻔﻴﺔٍ ﺗﺒﻌﺚ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﺘﺸﻨّﺞ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﻨﺼﻲ ،إﻧّﻪ ﻣﺸﻬﺪ
ﻏﺮوب ﺷﻤﺲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔٍ ﻗﺼﻴﺔٍ ﻣﻌﺘﻤﺔٍ ﺷﺎﺣﺒﺔٍ ﻣﺮﺗﺠﻔﺔٍ ،وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ وﻗﺖ اﻟﻐﺮوب وﺑﻌﺪه ﺻﻤﺖ ﺛﻘﻴﻞ
ﻣﺘﻮﺗّﺮ إﻟﻰ أن اﻧﺒﻌﺚ اﻟﻨّﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻐﺒﺶ.
ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺤﺪث اﻟﺴﺮدي ﺑﺎﻟﺤﻮار اﻟﺪاﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻠﻮس )رﺟﺎﻻً وﻧﺴﺎءً( إﻧّﻪ ﺣﺪﻳﺚ
ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻴﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن أﺑﻨﺎؤﻫﻤﺎ ﻛﺎﻷﺧﻮة ،وﻟﻜﻦ ﻋﻘﺪة ﺣﺪثٍ ﺣﻮﻟﺖ
اﻟﻮﺋﺎم إﻟﻰ ﺧﺼﺎم ،واﻟﺼﺪاﻗﺔ إﻟﻰ ﻋﺪاوةٍ ،إﻧّﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺎس اﻟﺬي ﻳﺘّﻬﻢ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء
ﻋﻠﻰ إﺣﺪى ﺑﻨﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻗﺪ أرادوا إﺑﻌﺎد ﻫﺬا اﻟﻠﻐﻂ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ )اﻟﺒﺸﻌﺔ( وﻫﻲ ﺣﺪﻳﺪة
ﺗﺤﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ،ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﺘّﻬﻢ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻪ ،ﻓﺈن ﻛﺎن
ﻣﺬﻧﺒﺎً ﺣﺮق ﻟﺴﺎﻧُﻪ وإن ﻛﺎن ﺑﺮﻳﺌﺎً ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨّﺎر ﺑﺮداً وﺳﻼﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ) .(12
وﺗﺠﺮي اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺄﺣﺪاﺛﻬﺎ وﺣﻮار ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺷﺒﺎبٍ ﻣﺘﺤﻔّﺰﻳﻦ وﺷﻴﻮخ ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺒﺸﻌﺔ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،وﻧﺴﺎءٍ ﻻ ﻳﺠﺪن إﻻ اﻟﺴﻜﻮت .ﻓﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﺼﺔ ﺗﻤﺜّﻞ ﻛ ّﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ،رزاﻧﺔ اﻟﺸﻴﻮخ ،وﻃﻴﺶ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺴﺮﻋﻬﻢ ،واﺳﺘﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة وﺿﻌﻔﻬﺎ.
وﻟﻜﻦ اﻷم )أم اﻟﺠﺎﻧﻲ( ﺗﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺨﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ إﻃﺎر اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺮأة
ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ،إذ أﺻﺮت ﻋﻠﻰ أن اﺑﻨﻬﺎ )ﻟﻦ ﻳﻤﻮت( .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد اﻟﺮاوي اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﻤﺮوﻳﻪ إﻟﻰ
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اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺴﺮد ﻣﻌﺎً ،وﻳﺴﺘﺮﻳﺢ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﻦ ﻋﻨﺎء ذﻟﻚ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﺈدارة اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ،
وﻧﺠﺪ اﻟﺤﻮار ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮازع اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻏﻢ أﻧّﻪ ﺣﻮار ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻟﻜﻨّﻪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔٍ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔٍ وﻓﻜﺮﻳﺔٍ...إﻟﺦ "إن اﻟﺒﻄﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ )اﻟﺒﺸﻌﺔ( ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻮاﻗﻊ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻌﺮوﻓﺔٍ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ
اﻟﺒﺪوﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ورﺑﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻟﻜﻨّﻪ – ﻫﻨﺎ  -ﻟﻴﺠﺴﺪ ﺣﺎﻟﺔً ذﻫﻨﻴﺔً وﻟﻴﻜﺸﻒ زﻳﻒ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﺣﻴﻦ ﻳﺠﻌﻞ أﻫﻞ اﻟﺒﻄﻞ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺑﻜﻞّ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻞ أﻟّﺎ ﻳﺨﻀﻊ اﺑﻨﻬﻢ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ...وﺑﻘﺪر ﻣﺎ
ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻮاﻟﻢ ﻧﻔﺴﻴﺔً ﻟﺸﺨﻮﺻﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻜﺸﻒ  -أﻳﻀﺎً  -ﺑﻨﻴﺔً ﺛﻘﺎﻓﻴﺔً ﺷﻌﺒﻴﺔً ﻣﺴﺘﻘﺮةً") .(13
ﻟﻘﺪ أﻋﺪت اﻷم اﻟﻌﺪة ﻟﺘﻬﺮب اﺑﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻊ )زﻳﻨﺔ( اﻟﻤﻌﺸﻮﻗﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﻘﺪا
ﻗﺮاﻧﻬﻤﺎ ،وأرﺷﺪﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺠﻨﻮب ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك اﻟﺮﺟﺎل ﻣﺎ زاﻟﻮا رﺟﺎﻻً؛ إذ ﺳﻴﻀﻤﻦ
ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻌﻮن "إن اﻷم واﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺘﺤﺪﻳﺎن اﻟﺸﺮط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺘﻘﻮﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻔﻌﻞ
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻨﻴﺔً ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺮﻓﺾ – ﻫﻨﺎ  -ﻳﺘّﺨﺬ ﺷﻜﻼً آﺧﺮ ،وﻫﻮ إﻋﺎدة ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮم
اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﻮت ،ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷم اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ إﺣﺪى رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رؤﻳﻮﻳﺎً وﺑﻴﻦ
اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ...إن اﻻﺳﺘﺴﻼم اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻧﺼﻴﺎع اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻟﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎه رﻓﻀﺎً ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ) ...اﻟﺠﻼد واﻟﻀﺤﻴﺔ!(") .(14
وﺗﻈﻬﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺴﻴﺢ )زوج زﻳﻨﺔ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ رﺟﻮﻟﺘﻪ( ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔً ﺿﻌﻴﻔﺔً ﻣﺘﻮﺳﻠ ًﺔ
ﻣﺴﻜﻴﻨﺔً ﺧﺎﺋﻔﺔً ورﺑﻤﺎ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻀﺤﻚ واﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎً .وﻗﺪ
اﺗّﻀﺢ أن ﺳﻌﻴﺪاً ﻗﺪ ﻋﺎﺷﺮ زوﺟﺔ اﻟﻜﺴﻴﺢ وﻫﻲ إﻟﻰ ﺟﻮاره ﺑﻌﺪ أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﻮةً ،وﻫﺬه
إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﻤﻄﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ :ﻧﻤﻂ اﻟﻘﻮي اﻟﻤﺴﺘﻐِﻞ /ﻧﻤﻂ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﻐَﻞ.
وﺗﺮوي اﻷم) أم اﻟﺠﺎﻧﻲ( وزﻳﻨﺔ )اﻟﻀﺤﻴﺔ( ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ،وﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ
ﺑﻘﺴﻮةٍ وﻳﺆﻳﺪه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ .ورﻏﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﺴﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻓﻘﺪ ﻋﻄﻔﺖ )زﻳﻨﺔ( ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﺪٍ؛
ﻷﻧّﻪ ﺳﻮف ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻷم ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﺮدة وﺑﻤﺸﺨﺼﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰة وﻗﺴﻤﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﺗﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻠﺤﻈﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﺑﻨﻬﺎ اﻟﺬي أﻏﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺎء
ﻛﺜﻴﺮات ،ﻓﺰﻳﻨﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﺑﺸﺮﻳﺎً ﻳﻤﺜّﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔً ﺧﺎﺻﺔً ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻟﻜﻨّﻬﻢ
اﺻﻄﺎدوه ﻛﺎﻷرﻧﺐ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﺰﻳﻨﺔ أﻧّﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﺿﺤﻴﺔٍ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻈﺎﻟﻢ
أﻃﻠﻘﺖ ﺻﺮﺧﺘﻬﺎ ﻣﺪوﻳﺔً.(15 ) ...
ﻧﻠﺤﻆ أن اﻟﺤﺒﻜﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ – ﻫﻨﺎ  -ﺑﺴﻴﻄﺔً ﻣﺒﻨﻴﺔً ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔٍ واﺣﺪةٍ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻷﺣﺪاث ،ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ واﺣﺪٍ ﻓﻲ زﻣﻦ واﺣﺪٍ ،وﻗﺪ رﺳﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻗﺼﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺨﺎرج؛ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺷﺮح ﻋﻮاﻃﻔﻬﺎ وﺑﻮاﻋﺜﻬﺎ وأﻓﻜﺎرﻫﺎ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻬﺎ ،وﻛﺎن أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻨﺤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎً
ﻟﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮار ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ )اﻟﻤﻮﻧﻮﻟﻮج
واﻟﺪﻳﺎﻟﻮج() .(16
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ت اﻟﻔَﻨ ﻴ ُﺔ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ ...
ت اﻟﻔِﻜﺮ ﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎ ُ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎ ُ

اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻐﺮﻳﺐ
ﺗﺘﻠﺨّﺺ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺸﺎب ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻐﺘﺮب ﻋﻦ وﻃﻨﻪ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ،اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺒﺴﻴﻂ ذي
اﻟﻌﻼﻗﺎت ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﻤﺜﻼً ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎتٍ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔٍ
ﻣﻨﻔﺘﺤﺔٍ .ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻛﺎن ﻣﺸﻐﻮﻻً ﺑﺬاﺗﻪ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺮة واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻬﺎ ،وﻗﺪ أرﺷﺪه
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﻗﺪ ﻃﺒﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔً ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻔﺘﺎةٍ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
وﻟﻜﻨّﻪ ﻇﻞّ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة أﺑﻠﻬﺎً .واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺼﺔ أﻣﺮ ﻣﺸﺮوع "ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ رواﻳﺘﻪ ،إﻣﺎ ﺑﺸﺨﺼﻪ أو أﻓﻜﺎره
وﺳﻠﻮﻛﻪ (17 )"...وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻫﺬه اﻟﻐﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﻛّﺒﺔ واﺿﺤﺔً ﺟﻠﻴﺔً ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺟﻪ اﻷدﺑﻲ ،ﺣﻴﺚ
اﺳﺘﺜﻤﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﺳﻴﺮة ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺼﻪ وروﻳﺎﺗﻪ ،وﻫﺬا ﻻ
ﻳﻌﻨﻲ أن ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﺳﺎذج اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،إذ إﻧّﻪ "ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻓﺘًﻰ رﻳﻔﻲ ﺗﻄﺤﻨﻪ اﻟﻐﺮﺑﺔ
واﻟﻮﺣﺪة ،...إﻧّﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻔﻜﱢﺮ وﻣﺜﻘّﻒ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻒ ورؤﻳﺎ واﺗﺠﺎه وﻓﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻗﺪ ﺣﺎول أن
ﻳﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠّﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺰب ...وﻟﻜﻦ اﻟﺤﺰب ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺿﻴﻘﺎً ﻣﻨﻪ ﻓﻀﺎق ﺑﻪ ...ﻓﻌﺎش ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﻗﻠﻖ وﺗﻮﺗّﺮ داﺋﻤﻴﻦ") .(18
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻨﻠﺤﻆ وﺟﻮد اﻟﺮاوي اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﻤﺮوﻳﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث
وﻳﺮﺻﺪ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ،وﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻓﻀﺎءاتٍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔٍ ،وﺑﺨﺎﺻﺔٍ اﻟﺘﺄرﺟﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺸﺨﻮﺻﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ :اﻷم،
واﻷب ،واﻟﺠﺎرة اﻟﺰﻧﺠﻴﺔ ،وﻓﻀﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺨﻮﺻﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة :ﺧﺎﻟﺪ وأﺻﺪﻗﺎؤه وﺷﻘﻴﻘﻪ ،وﻓﺘﺎة
ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﻢ ،وﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺒﻨﺴﻴﻮن ،وﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺑﻌﺾ اﻟﺠﻴﺮان...
وﺗﻈﻬﺮ وﺟﻬﺔ اﻟﻨّﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﺼﺔ )اﻟﻐﺮﻳﺐ( ،إذْ ﻧﺠﺪ ﺻﻮت اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ :أﻳﻬﺎ
اﻷﺑﻠﻪ....أﻳﻬﺎ اﻷﺑﻠﻪ ....ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ )ﺧﺎﻟﺪ( اﺳﺘﻤﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ ":وﻫﻢ اﻟﻤﺮأة وﻫﻢ ﻛﻞّ
ﺛﻮرةٍ ...ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺣﻄّﻤﺖ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﻘﺪت أن ذﻟﻚ ﻣﻌﻨﺎه أن ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔً ")  (19ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨّﺤﻮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﻤﺮأة ﻟﻸﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺪﻳﻦ ...وﻗﺪ اﺗّﻀﺢ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ
)ﺧﺎﻟﺪ( اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﺮدداً ﺑﻴﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺪم ﺳﻤﺎﺣﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺮأة ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ
اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻬﺬا ﻏﻤﺰه أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎً ﻟﻪ" :أﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮب ،ﺑﺎﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻐﺮب ،اﻟﺒﻨﺎت ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ زي اﻟﺮز ،واﻧﺖ أﺑﺪاً ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻛﺶ أي ﻧﺸﺎط ،ﻳﺎ اﺑﻨﻲ ﺑﺲ
ﻣﺪ إﻳﺪك ...ﺷﻜﻠﻚ ﺟﺬّاب (20 )"...ﻓﺎﻟﻤﺮأة ﺛﻴﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻣﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎس ﻓﻲ ﻗﺼﺺ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،وﻣﻦ
ﺧﻼل ﺻﻮرة اﻟﻤﺮأة ﻳﻌﺒﺮ اﻟﻘﺎص ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻜﺮﻳﺔٍ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔٍ ،وﻳﺒﻮح ﺑﻤﻜﻨﻮﻧﺎت اﻟﻨّﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﻗﺎتٍ رﻣﺰﻳﺔٍ وﻇﻼل إﻳﺤﺎﺋﻴﺔٍ ﺗﺜﻴﺮ ﺷﻐﻒ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ ﻋﻮاﻟﻢ ﻧﺼﻴﺔٍ ﺷﺘّﻰ.
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اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺑﻜﺸﻒ ﻃﺒﺎﺋﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﻓﻮاﻗﻊ ﻫﺬا
اﻟﺸﺎب ﻣﻀﻄﺮب ،إذْ ﻳﺼﻔﻪ اﻟﺮاوي ﺑﻘﻮﻟﻪ ":ﺳﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﻳﺮاﻗﺐ أﺟﺴﺎد اﻟﻨﱢﺴﺎء ...ﻳﺮﺟﻮ وﻳﺤﻠﻢ،
ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻋﻴﻨﺎه ﺑﻌﻴﻨَﻲ إﺣﺪى اﻟﻨﱢﺴﺎء ﻓﺘﺸﻠّﻪ اﻟﻌﻴﻨﺎن وﺗﻜﺒﻼﻧﻪ وﻳﻤﺸﻲ ﻛﺎﻟﻤﻨﻮم)  (21وﻟﻜﻦ ﻋﻘﺪة اﻷﺣﺪاث
أﺧﺬت ﺑﺎﻟﺤﻞّ ،ﻓﺒﻌﺪ ذﻟﻚ وﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺪﻓﺔ ﻗﺮأ ﻗﺼﺎﺻﺔَ ﺻﺤﻴﻔﺔٍ ﻣﻬﻤﻠﺔٍ ﻟﻤﻘﺎل ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻜﺘﻮبٍ ﻓﻴﻬﺎ "أن
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺪ ﻗﺮر أن ﻳﻜﻮن ﺻﺮﻳﺤﺎً وﺟﺮﻳﺌﺎً وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﻴﻐﻀﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ (22 )"....وﻟﺬا أﺧﺬت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﻨﱢﺴﺎء؛ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺒﻨﺴﻴﻮن ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ
اﻟﻌﺠﻮز...أﺣﻼم ﻳﻘﻈﺘﻪ وﺑﻜﺎؤه واﺷﻤﺌﺰازه وﻋﺎداﺗﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ" ...ﻓﻘﺮاءة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ
ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﺼﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ أزﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺤﺼﻠﺔً ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن
ﺣﺘﻤﻴﺔً ﻟﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ دون إﻏﻔﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ") .(23
وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺮاوي ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ووﺻﻔﻬﺎ ﻷﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧّﻬﺎ رﺟﻌﻴﺔ...
ﻓﺎﻟﻔﺘﺎة ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﻀﺎد اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺻﻮﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ،إﻧّﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ :ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ اﻻﻟﺘﺰام وﺑﺎﻃﻨﻬﺎ
اﻟﺘﺤﺮر واﻻﻧﻌﺘﺎق ،وﻗﺪ وﺟﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺜّﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺘﺤﺮرة اﻟﺘﻲ دﻋﺘﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ ،وأﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺬﻛّﺮ إﺣﺪى ﻃﺮق أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺪراج اﻟﻔﺘﻴﺎت،
وﻓﻲ ﻏﻤﺮة ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺮاوي أﺳﻠﻮب اﻟﻮﺻﻒ ﺗﺎرةً واﻟﺴﺮد ﺗﺎرةً أﺧﺮى ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻛﺎن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ
اﻟﺤﻮار اﻟﺨﺎرﺟﻲ ...وﻟﻜﻦ ﺗﺼﺮف )ﺧﺎﻟﺪ( ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺐ اﻟﻔﺘﺎة ،وﺑﻌﺪ أن رأت وﺟﻬﻪ ﻣﺘﺠﻬﻤﺎً ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ
اﻟﺒﻜﺎء ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ) :أﻳﻬﺎ اﻷﺑﻠﻪ( ...وﻟﻜﻨّﻪ ﻋﺎد إﻟﻰ رﺷﺪه ،ﻓﺎﻛﺘﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺼﺮﻓﻪ اﻟﺸﺎﺋﻦ ،ﻓﻜﺎن
ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ ﻣﻄﺄﻃﺊ اﻟﺮأس ...ﺧَﺠﻼً ...ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻇﻠّﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻣﺘﻤﺴﻜﺔً ﺑﻤﺒﺪﺋﻬﺎ وﻓﻜﺮﻫﺎ رﻏﻢ
ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ...
ﺗﻜﺸﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ )ﺧﺎﻟﺪ( ﻋﻦ ﻓﺌﺔٍ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔٍ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ اﻻﻟﺘﺰام وﺑﺎﻃﻨﻬﺎ اﻟﺘّﻤﺮد واﻟﺘّﺤﺮر ،وﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺸﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎة ﻋﻦ ﻓﺌﺔٍ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔٍ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ اﻟﺘّﺤﺮر وﺑﺎﻃﻨﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ،ورﺑﻤﺎ أﻳﻀﺎً أن ﻻ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ وﺑﺎﻃﻨﻬﺎ؛ إذْ ﺗﺘﺼﺮف ﺑﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔٍ دون ﻣﻮارﺑﺔٍ أو ﻏﻤﻮض" ...وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛّﺪ أن
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷدب ﻛﻮﺛﻴﻘﺔٍ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷﻓﻜﺎر؛ ﻷن ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﻳﻮازي ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ
وﻳﻌﻜﺴﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﺈن اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎت ﺗﻈﻬﺮ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔٍ
ﺑﺬاﺗﻬﺎ ،أو ﺗﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻪ ﺻﻠﺔً ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ")  (24وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻷدﻳﺐٍ أن ﻳﻜﺘﺐ ﺷﻴﺌﺎً
ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ وﻳﺘﻤﺜﻠﻪ ﺗﻤﺜﻼً ﺗﺎﻣﺎً؟ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺒﻊ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﻻ ﺗﻔﺮض ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺸﻌﻮر
" ﻓﺎﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻏﺮاض اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ أو اﻟﺘﺸﻴﻊ
ﻻﺗﺠﺎﻫﺎتٍ ﻣﻌﻴﻨﺔٍ ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻓُﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ،وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺪ أﻟﺰم ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺎ
إﻟﺰاﻣﺎً ،وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺷﺮط اﻹﺟﺎدة اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻄﻼﻗﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ.(25 )"...
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ت اﻟﻔَﻨ ﻴ ُﺔ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ ...
ت اﻟﻔِﻜﺮ ﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎ ُ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎ ُ

اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد
ﺗﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎدة ﺑﻤﺸﻬﺪٍ وﺻﻔﻲ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺳﺮد ﻟﻸﺣﺪاث ،ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﺤﻮار ،إذ ﻳﺼﻒ
اﻟﺮاوي ﺻﺒﺎح أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﺜّﻞ ﻣﻴﻼد ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪٍ ،رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﻨﻮان ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ
)ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد( ،وﻗﺪ ﺗﺬﻛﺮت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔُ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺣﺪﺛﺎً ﻣﻔﺮﺣﺎً ،وﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻴﻨﻪ ﺑﻌﺪ ،وﺳﻨﻠﺤﻆ ﻫﺬا
اﻟﺤﺪث ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔٍ ﺗﻨﻮﻳﺮ (26 )أواﺧﺮ اﻟﻘﺼﺔ.
ﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻣﺼﺮ ،إذ ﻧﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدةٍ ﻛﺄﺳﻤﺎء اﻷﻣﻜﻨﺔ
وﻣﺴﻤﻴﺎت اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻜﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ...إﻟﺦ "ﻓﻐﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﺣﺘﻔﺎءً ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ )ﻣﻜﺎﻧﺎً
وﻣﺠﺘﻤﻌﺎً(  ،وﻫﻮ اﺣﺘﻔﺎء ﻧﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻣﻦ رؤﻳﺔٍ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔٍ ﻧﺸﻄﺔٍ ﻓﻲ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وواﻗﻌﻬﺎ") .(27
ﻳﺪور اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﺨﺎدﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮت إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ
ودار ﺣﻮار ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻟﻼﻣﺒﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻗﻴﺎم اﻟﺨﺎدﻣﺔ ﺑﻨﺰع ورﻗﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
)اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ( اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ "ﻛﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ
ﻳﺬﻛّﺮه ﺑﺸﻲءٍ ﻗﺮﻳﺐٍ ...ﻛﺎﺳﺘﺮﺟﺎع ﺗﻌﺒﻴﺮ وﺟﻪٍ ﻏﺎﺑﺖ ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ") .(28
اﻟﻨﺺ إﻟﻰ اﻵن ﻻ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻮان )ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد( وﻫﺬه اﻷﺣﺪاث اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪرﺟﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻘﻴﺘﺔً ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔً ﺑﻼ ﺟﺪوى ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺸﻲء اﻟﻤﻔﺮح اﻟﺬي ﻻ ﺗﺬﻛﺮه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻮان )ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد( ،إﻧّﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼد اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺖّ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﻠﺔٍ ،وﺑﻬﺬا ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻧﻜﺸﺎﻓﺎً ﻏﺎﻣﻀﺎً.
وﻳﻜﺮر اﻟﺴﺎرد اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ،وﻛﺄﻧّﻪ ﻳﻘﻮل ﻟﻠﻘﺎرئ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺘﻜﺮرة اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد ...وﻟﻜﻦ اﻷﻳﺎم واﺣﺪة ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮم ﻣﻴﻼدٍ أم
ﻏﻴﺮه ،ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ أﻳﺎﻣﻪ ﻣﻜﺮرةً ﻣﻌﺎدةً ﻣﻤﻠﺔً ،ﻓﻤﺜﻼً ﻳﻘﻮل اﻟﺮاوي" :ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻟﺔ وﺗﻤﺪد ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻨﺒﺔ ،اﺧﺘﻔﻰ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ اﻟﺸﻤﺲ ،وﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺰواﻳﺎ ﻗﺮب اﻟﺴﻘﻒ ،ﻛﺎن ﻧﺴﻴﺞ ﻋﻨﻜﺒﻮتٍ ﻣﻜﺘﻤﻞ ،أﺧﺬ
) (29
ﻳﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪه ،ﺛﻢ ﺗﺬﻛّﺮ أﻧّﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺻﺒﺎح اﻷﻣﺲ أﻳﻀﺎً ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪه"...
وأﺿﺎف اﻟﺮاوي ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻂٍ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﺴﺮد )اﻟﺨﺎدﻣﺔ(.
وﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺮاوي إﻟﻰ ﻣﺸﻬﺪٍ ﺟﺪﻳﺪٍ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻔﺮح واﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﺤﻴﺎة ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻓﺮﺣﺔ اﻟﺸﻤﺲ
اﻟﻤﻨﻴﺮة ...وﻣﺌﺎت اﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮب واﻷﻟﻔﺔ ...واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎﺛﺮون ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ ﺑﺜﻴﺎﺑﻬﻢ
اﻟﺰاﻫﻴﺔ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻗﻮس ﻗﺰح (30 )"...وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﺆﻗﺖ؛ إذ ﺳﻴﺘﺒﻌﻪ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻬﻤﻮم واﻟﻤﺨﺎوف...
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اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

ﺗﺪﺧﻞ ﻓﺠﺄة ﻓﻲ ﻣﺤﻮر اﻷﺣﺪاث ﺷﺨﺼﻴﺔُ ﻓﺘﺎةٍ ﺻﻐﻴﺮةٍ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﺑﺸﺮﻳﺎً ﻳﺤﻤﻞ أﻃﺮاً ﻓﻜﺮﻳً ﺔ
ﻣﺤﺪدةً ،وﻳﺪور ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة ﺣﻮار إﻟﻰ أن ﺗﺂﻧﺴﺎ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ،وﻳﺘﺨﻠﻞ
ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ) -ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺸﻬﺪاً ﻣﺴﺮﺣﻴﺎً( – اﻟﺬي ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ  -ﺗﺪاﺧﻞُ اﻟﻠﺤﻈﺎت واﻣﺘﺰاج اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ واﻟﻤﻠﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﻬﺮوب ،ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﻼوﻋﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﺎب اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ،إذ ﻣﺎ زال ﻳﻀﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺤﺎورﺗﻴﻦ ﺣﻮاراً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻋﺎدﻳﺎً ،ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﺧﺠﻮﻻً ﻣﺘﺮدداً ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻜﻼم،
وﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺘﺎة ﺟﺮﻳﺌﺔً واﺿﺤﺔً ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ،وﻧﺠﺪ أن اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﺑﺴﻴﺮورة اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﻬﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺄل أﺳﺌﻠﺔً ﺟﺪﻳﺔً ﺑﻌﻴﺪةً ﻋﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺰاح ،وﻇﻬﺮ أﻧّﻬﺎ ﺗﺤﺎول اﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺄن دارت
) (31
ﺣﻮل ﻓﻜﺮة اﻟﺰواج ،وﺷﻌﺮ ﻫﻮ "أن ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻫﺬه اﻟﻄﻔﻠﺔ أن ﺗﺠﺮه ﻣﻦ ﻳﺪه وﺗﻌﻘﺪ ﻗﺮاﻧﻬﻤﺎ"
وﺗﻄﻮرت اﻷﺣﺪاث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻒ اﻟﺮاوي اﻟﺬي ﺗﻘﻄﻌﻪ ﺟﻤﻞ ﺣﻮارﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ،
ورﺑﻤﺎ ﺷﻌﺮت اﻟﻔﺘﺎة ﺑﺄﻧّﻬﺎ أﻣﺴﻜﺖ ﺑﻪ وﻟﻦ ﺗﻔﻠﺘﻪ أﺑﺪاً ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة وﻛﺴﺮ أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﺬي
أدﻫﺸﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﻮل اﻟﺮاوي" :ﻧﻬﺾ ﺑﻌﺼﺒﻴﺔٍ ودﻓﻊ اﻟﺤﺴﺎب ،اﻟﺪﻫﺸﺔ اﻟﻤﺴﺘﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻧﺘﺼﺎره اﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﺳﺎرا ﻣﻌﺎً وﻫﻮ ﻳﺤﺎذر أن ﻳﻠﻤﺴﻬﺎ (32 )"...ﻓﻬﻞ ﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ
اﻟﺴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ؟ ،أﺗﺮﻏﺐ ﺑﺘﻌﺬﻳﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ؟
وﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﻜﺘﺸﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﻳﻮم ﻣﻴﻼده ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻳﻮم ﺑﻼ
ﻋﻴﺪٍ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺤﺘ ﻔﻞ ﺑﻤﻴﻼده ﻣﻦ أﺗﻢ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻻﻗﺘﺮاب ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﻮت " أول ﻣﺎ
ﻃﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﻛﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺛﻼﺛﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً ﺑﺨﻂّ رﻗﻌﺔٍ،
ارﺗﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻨﺒﺔ وﻗﺪ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ رﻋﺐ أﺧﺮس ...ﻗﺎل ﺑﺼﻮتٍ ﻣﺴﻤﻮع) :ﻣﺶ ﻣﻌﻘﻮل( ،أﺣﺲ
ﺑ ﺄﻧّﻪ وﻟﺪ اﻟﺒﺎرﺣﺔ ﻓﻘﻂ ،أﻣﺎ أﻧّﻪ اﻵن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻪ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ ...ﻓﻬﻞ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻤﺜّﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻪ؟ "إن وﺟﻮد اﻟﻜﺎﺗﺐ داﺧﻞ ﻧﺼﻪ اﻟﺮواﺋﻲ ﻳﻀﻔﻲ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺪق واﻟﻌﻔﻮﻳﺔ واﻹﺣﺴﺎس اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﻫﻒ (33 )"...وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﻳﻮم ﻣﻴﻼد ﺑﻄﻠﻨﺎ
دون ﺑﻬﺠﺔٍ ،ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم إﻻ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻤﺲ "ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻮﻧﻪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ
اﻟﻐﺎرﺑﺔ ...وﻫﻮ ﻳﺴﺮع وﺳﻂ اﻟﻤﻮت اﻟﺬي ﻣﺲ ﻛﻞّ ﺷﻲءٍ") .(34
إن ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ )اﻟﻤﻴﻼد/اﻟﻤﻮت( وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﻤﺎ أو ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻌﺒﺜﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﺘﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺪلّ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻛﺸﺮوق اﻟﺸﻤﺲ وﻏﺮوﺑﻬﺎ ،أي
ﺣﻴﺎة ﻓﻤﻮت ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺷﻌﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮت اﻟﺬي ﻣﺲ ﻛﻞّ ﺷﻲءٍ ،ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ
ﻋﻦ إﻳﻘﺎع زﻣﻨﻲ ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﻔﺮاغ واﻟﻼﺟﺪوى.

694

10

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol22/iss2/5

Al-Maseid: Ghalib Halsa's Intellectual References and Techniques in his Stor

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ت اﻟﻔَﻨ ﻴ ُﺔ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ ...
ت اﻟﻔِﻜﺮ ﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎ ُ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎ ُ

اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﻌﻮدة
اﺗّﺨﺬ اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺎً ﻟﺸﺨﺼﻴﺔٍ ﻋﺎﺟﺰةٍ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﺪاﻗﺎتٍ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
)رﺟﺎﻻً وﻧﺴﺎءً( وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻤﺘﻪ وﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻪ ،وﻟﻬﺬا ﻇﻞّ ﻣﺘﻮﺣﺪاً وراء ﻣﻜﺘﺒﻪ .وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﺣﺒﻜﺔ
) (35
اﻷﺣﺪاث ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻟﻰ أن" وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﺤﺪد وأُﻏﻠﻖ دون أي دﺧﻴﻞ"
وﻗﺪ أدى ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎتٍ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﺗّﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﺗّﻬﺎم ﻧﻔﺴﻪ "ﻛﺎن ﻣﺘﺄﻛﺪاً أن ﻟﻬﻢ
ﺣﻴﺎةً ﺧﺎﺻﺔً ﺣﺎﻓﻠﺔً ﻣﻊ زﻣﻴﻼﺗﻬﻢ أو أﺧﺮﻳﺎت ،وأﻧّﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﻤﺪون إﺧﻔﺎءﻫﺎ ﻛﺠﺰءٍ ﻣﻦ ﺧﻄّﺘﻬﻢ
ﻹﺑﻌﺎده ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﻢ ...وأﺧﻴﺮاً ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ وﺟﻮهٍ ﺣﺠﺮﻳﺔٍ ﻣﺘﺠﻬﻤﺔٍ ...ﻳﻈﻞّ ﻣﺼﻠﻮﺑﺎً أﻣﺎﻣﻬﻢ
ﺻﺎﻣﺘﺎً.(36 )"...
إن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -ﻫﻨﺎ  -ﻧﻤﻮذج ﺑﺸﺮي ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻜُﺘّﺎب اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وأﺣﻼم
اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻼوﻋﻲ ،ﻓﻴﺆﺛﺮون اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺑﺪاع،
وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺨﺘﺎرون اﻟﺨﻴﺎل واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﻳﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ ،أي أن ﺗﺨﺪم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔُ اﻟﺤﻴﺎةَ.
ﻧﺘﺒﻴﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪث اﻟﺘﻘﺎءٍ ﺑﺈﺣﺪى زﻣﻴﻼت اﻟﻌﻤﻞ )ﻧﻮال( ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ
ﻣ ﺨﻄﻮﻓﺔ اﻟﺬّﻫﻦ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ ،وﻇﻠّﺖ ﻛﺬﻟﻚ رﻏﻢ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻮال
وﺟﻠﻮﺳﻪ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ أوﻗﺎتٍ ﻃﻮﻳﻠﺔٍ وﻣﺘﻜﺮرةٍ ...وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ أن ﻧﻈﺮة زﻣﻼﺋﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻬﻢ
ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻪ "وﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧّﻪ راﺟﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ وذوق" أدﻫﺸﻪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ ود ﻣﻌﻪ ﻟﻮ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺊ
إﻟﻴﻬﻢ") .(37
وﻛﻠّﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ )ﻧﻮال( اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﻪ ﻳﺸﻌﺮ أﻧّﻪ ﺑﻌﻴﺪ ،وﻳﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ،وﻟﻜﻦ
ﻧﻮال ﺗﻌﺎود اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﻪ اﻟﻜﺮة ،اﻟﻤﺮة ﺗﻠﻮ اﻟﻤﺮة...
وﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮاوي ﺗﻌﺪد اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ وﻧﻮال ،وﻟﻜ ﻦ
اﻟﺼﻤﺖ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻓ ﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ،إﻟﻰ أن أﺣﺒﺘﻪ ﻧﻮال ﺑﺤﻖ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ
اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺠﺄةً ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺰﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻧﻮال ،ﺛﻢ ﺗﻼ ذﻟﻚ ﻓﺼﻠﻪ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻤﺒﺮرٍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،وﻣﻀﻰ ﺷﻬﺮ وﻫﻮ ﻳﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔٍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ )ﻫﻤﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(،
وﻟﻜﻨّﻪ ﻋﺎد داﺋﺮﻳﺎً إﻟﻰ ﺣﺎﻟﻪ اﻷوﻟﻰ )اﻟﻮﺣﺪة( ﺑﻌﺪ أن ﻋﺠﺰ ﺣﺘﻰ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺗﻨﺎول ﺳﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻠﻔﻮن
وأدار رﻗﻢ ﻧﻮال اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻨﺎﻟﻬﺎ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ردﺗﻪ ﺧﺎﺋﺒﺎً ﻫﺬه اﻟﻤﺮة" ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺒﺮودٍ :إﻧّﻬﺎ
ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ...وأﻋﺎدت اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ وأﻧﻬﺖ اﻻﺗﺼﺎل ...ﻛﺎن ﺧﺎﺋﻔﺎً وﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧّﻪ وﺣﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎً (38 )"...وﻧﻠﺤﻆ
اﻟﺮاوي – ﻫﻨﺎ  -ﻛﻠﻲ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻳﺠﻮل ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮﻫﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺧﻮﻓﻬﺎ
وﺣﺒﻬﺎ وأﻟﻤﻬﺎ ووﺣﺪﺗﻬﺎ وﻧﻮازﻋﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﺎ...
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اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

إﻧّﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻐﺘﺮب اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺟﻮده ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،إﻧّﻪ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎد ًة
ﻧﺼﻴﺔً ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻘﺎش ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺣﺪاث واﻟﺸﺨﻮص واﻟﺤﻮار ،...وﻟﻜﻨّﻪ ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﻈﻞّ وﺣﻴﺪاً ،ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ "ﻣﻀﻄﺮ إﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻪ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،أو أﻧّﻪ وﺑﺼﻮرةٍ ﻻ إرادﻳﺔٍ ﻳﺠﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وارﺗﺒﺎط ﺣﻴﺎة ﻏﺎﻟﺐ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﺎﻟﻤﻪ اﻟﻤﺘَﺨَﻴﻞ رواﺋﻴﺎً وﻗﺼﺼﻴﺎً ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺮﺗﻬﻨﺔ ﻟﻌﺎﻟﻤﻪ اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ...وﻳﻘﻮد
ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔٍ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻧﻀﻮب اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﺗﻌﺬّرﻫﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻌﻠﻴﺎً")  (39ﻓﻔﻬﻢ ﻏﺎﻟﺐ
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺟﻌﻠﻪ أﻧﺴﺎﻧﺎً ﻣﻐﺘﺮﺑﺎً ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وﻣﺤﻴﻄﻪ...
وﺑﻤﺎ أن اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻦ ﺳﺮدي ﻳﺘﻤﺎس ﻣﻊ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺟﺎز ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ
)ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون (...ﻣﻤﺜﻠﺔً ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ "اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎتٍ ﺟﺪﻳﺪةٍ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ وﻋﻲ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﺨﻄﻰ
ﺣﺪود اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ وﻳﺘﺠﺎوزه إﻟﻰ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪةٍ ،وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ
اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺑﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ رؤﻳﺔٍ ﻓﻨﻴﺔٍ ،أي
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﺸﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻌﻼﻗﺎتٍ ﺧﻔﻴﺔٍ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﻮﻟﺪ
اﻟﻤﺘﻌﺔ أو اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ") .(40
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون...
إن ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ أﻃﻮل ﻧﺼﻮص اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،إذْ ﺗﻜﺎد ﺗﻘﺘﺮب ﻓﻲ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻗﺼ 
ﺺ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔٍ .أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻛﺒﻘﻴﺔ ﻗﺼﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻠﻴﺔ
واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺳﻤﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﺪرج اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎع اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﻠّﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜُﺘّﺎب اﻟﻤﺠﺪدﻳﻦ رﻏﻢ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺪ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺟﻪ اﻷدﺑﻲ .ﺗﺘﻠﺨﺺ أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮﺻﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺎﻋﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﻌﻮا ﺑﻄﻔﻠﺔٍ اﺳﻤﻬﺎ )ﻣﻴﻼدة( ﻇﻬﺮت ﻟﻬﺎ )ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﺬراء( ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺑﺒﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺸﻔﻲ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ
أﻣﺮاﺿﻬﻢ ،وﻟﻬﺬا ﻏﺎدر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺿﻰ ﻣﻊ ﻣﺮاﻓﻘﻴﻬﻢ اﻟﻘﺮﻳﺔَ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن ﺣﻴﺚ )اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة(،
وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ رﺣﺐ ﺑﻬﻢ واﻟﺪﻫﺎ وأدﺧﻠﻬﻢ ﺑﻴﺘﻪ اﻟﺬي اﻣﺘﻸ ﺑﺎﻟﺰوار اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ
أﻣﺮاﺿﻬﻢ ،واﻧﺘﻘﺪ ﻋﻦ ﻛﻞّ واﺣﺪٍ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺸﺮة ﻗﺮوش ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻤﻦ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﻟﺬي ﺑﺎرﻛﺘﻪ
واﻟﺪة اﻟﻤﺴﻴﺢ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﺎدوا أدراﺟﻬﻢ إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ ﺧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻣﺘﻌﺒﻴﻦ وﻗﺪ ﻟﻔّﻬﻢ اﻟﺼﻤﺖ
واﻟﺨﺬﻻن ...وﻗﺪ ﻗﺎم ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ﺑﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻘﺼﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔٍ ،وﻛﺄﻧّﻪ ﻳﺤﺎول ﺑﻬﺬا
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮل.
ﻳﺒﺪأ اﻟﺮاوي ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻤﺸﻬﺪٍ ﻳﺼﻒ ﺣﺎل أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺼﻤﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺎب ﻣﻼﻣﺢ واﺿﺤﺔٍ ﻟﻬﻢ ﻣﻊ
ﻗﺘﺎﻣﺔ اﻟﺪار ،...اﻟﺼﻮت اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻮد ﻫﻮ ﺻﻮت )ودﻳﻊ( اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ اﻟﺠﺮﻳﺪة؛ وﺳﻴﻠﺔ
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ت اﻟﻔَﻨ ﻴ ُﺔ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ ...
ت اﻟﻔِﻜﺮ ﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎ ُ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎ ُ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،إن ودﻳﻊ )اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺼﻐﻴﺮ( ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻳﻌﺪ أﻛﺜﺮ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ وﻋﻴﺎً؛ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﺒﻴﻨﻪ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أن أﻓﻀﻞ اﻟﻮﻋﻲ – ﻫﻨﺎ  -ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻟﻄﻴﺒﺔ...إﻟﺦ
وﻳﻈﻬﺮ ﺻﺮاع ﻣﺬﻫﺒﻲ دﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻷب ﺻﻠﻴﺒﺎ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ واﻟﻘﺴﻴﺲ ﺟﺮﻳﺠﻮرﻳﻮس اﻷرﺛﻮذﻛﺴ ﻲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﺮاع ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ،وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع؛ ﻷن
اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة ﺗﻨﺘﺴﺐ إﻟﻰ أﺣﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺬاﻫﺐ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻓﺎﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻴﻼدة اﻟﺘﻲ
ﻇﻬﺮت ﻟﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﺬراء.
وﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ )ﻧﺠﻤﺔ( أم ودﻳﻊ وزوﺟﺔ )ﺧﻠﻴﻞ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة )ﺳﻌﺎد( واﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺼﻐﺎر .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻧﺠﺪ اﻷﺳﺮة اﻟﻘﺮوﻳﺔ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﺎ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺠﺎﻫﺰة اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻲ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻬﺎ وأﻗﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺔ اﻟﺪاﻟّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻜﻨﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ﺑﻬﺪوﺋﻪ وﻃﻴﺒﺔ
أﻫﻠﻪ...إﻟﺦ
وﻓﻲ ا ﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻗﺎﻓﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻧﻄﻼق اﻟﺴﻴﺎرة ،وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻧﺘﻌﺮف
ﺑﺸﺨﺼﻴﺎتٍ ﺟﺪﻳﺪةٍ ﻫﻲ )ﻣﺘﺮي( واﺑﻨﺘﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮة )ﻧﻮال( ،و)ﻋﻮدة اﻟﺘﺎﺟﺮ( وزوﺟﺘﻪ )ﻋﺰﻳﺰة(،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ )ﻋﻴﺴﻰ أﺑﻮ راس( .وﻗﺪ ﺳﺮد ﻟﻨﺎ اﻟﺮاوي ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼ دة اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ رزق أﻃﺒﺎء اﻟﺒﻠﺪة؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ذﻫﺎب اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ،
وﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻳﺪ )ﻣﻴﻼدة( ،ودار ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ وﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺣﻮار ﻳﺸﻲ ﺑﺠﻬﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ وإﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺄﺷﻴﺎء ﺧﺮاﻓﻴﺔٍ ﺑﻌﺪ اﺑﺘﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ
اﻟﻌﻠﻢ واﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﻪ...إﻟﺦ
وﺑﻌﺪ وﺻﻮل أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻴﺎرة ،واﻧﺘﻈﺎرﻫﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ ،واﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن،
ﻳﻮدع اﻟﺮاوي اﻟﻘﺮﻳﺔ وﻣﻼﻣﺤﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻴﻨﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻓﻀﺎءٍ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﺼﻞ ﻗﺎﻓﻠﺔ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ )اﻟﻴﺎس( اﺑﻦ ﻧﺠﻤﺔ وﺷﻘﻴﻖ ودﻳﻊ
اﻷﻛﺒﺮ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻳﺘّﻀﺢ أن) اﻟﻴﺎس( ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ
)ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ( رﻏﻢ أﻧّﻪ ﻳﺼﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ،وﻛﺄﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻨﻪ" .ﻓﻮﺟﻮد
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮواﺋﻲ داﺧﻞ ﻧﺼﻪ اﻷدﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ أﻧّﻪ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪوده اﻟﺬاﺗﻴﺔ وأﺻﺒﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔً ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ أو ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ أو اﻧﻔﻌﻞ ﺑﻬﺎ")  (41وﻗﺪ ﺗﻄﻔّﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻴﺎس ﻛﻀﻴﻮفٍ،
ﺷﻌﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار ﺑﺜﻘﻠﻬﻢ" ،ﻓﺜﻤﺔ ﺻﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮوي واﻟﻤﺪﻳﻨﻲ (42 )"وﻳﺘّﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل
)اﻟﻴﺎس( أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ وﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،وﺗﺤﻘﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻤﻄﺎف ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﺮ
ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ وﺳﺨﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ،ﺑﻞ اﻣﺘﺪت ﺑﻪ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺬﻟﻚ!
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺎﺑﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳﻴﺮﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺰاﺑﻞ واﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻴﻼدة
"اﻟﻄﻔﻠﺔ ذات اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ اﻟﻤﻤﺘﻘﻊ ...وﺧﺪان ﺿﺎﻣﺮان ﻻ ﻳﺸﺒﻬﺎن ﺧﺪود اﻷﻃﻔﺎل ...ﻛﻤﺎ ﺑﺪا
ﻓﻤﻬﺎ وﻗﺪ اﻧﻄﺒﻘﺖ ﺷﻔﺘﺎه وﻣﺎﻟﺖ زواﻳﺎه إﻟﻰ أﺳﻔﻞ ﻛﺎﻟﻬﻼل (43 )"...وﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة إﻻ
ودﻳﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ :أﻳﺶ ﻫﺬي اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ؟!
أﻣﺎ واﻟﺪ ﻣﻴﻼدة ذو اﻟﻠﻜﻨﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻟﻜﺎف ﺑﺤﺮفٍ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺸﻴﻦ
ﻓﻘﺪ رﺣﺐ ﺑﺎﻟﻀﻴﻮف وﺷﺮع ﺑﺴﺮد ﻗﺼﺺ ﻣﺨﺘﺮﻋﺔٍ ﻋﻦ ﺷﻔﺎء اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ ﻛﺜﺮ" ...وﺑﻌﺪ دﻓﻌﻬﻢ
ﻟﻠﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺷﺮﺑﻮا اﻟﺸﺎي وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻤﻦ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻤﻘﺪس ...ﺣﺘﻰ دار ﻟﻐﻂ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺆﻳﺪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺎرض ،واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺪوي.(44 )"
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺮاوي ﻓﻲ وﺻﻒ ﺣﺎل اﻟﻀﻴﻮف وأﺻﺤﺎب اﻟﺪار)اﻷب واﻷم واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ
ﻣﻴﻼدة واﻷوﻻد( ،وﻏﺎص أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﺣﻼم ﻳﻘﻈﺔٍ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم ﻳﺴﺘﺒﺸﺮون ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء ،وﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﻋﺎد إﻟﻰ ذﻛﺮى اﻷﻟﻢ واﻟﺬﻧﺐ اﻟﺬي أوﺻﻠﻪ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺮض ،وﻓﻜّﺮوا أن" ﻳﺄﺧﺬوا زﺟﺎﺟﺔَ زﻳﺖٍ
واﺣﺪةٍ وﻳﺨﻠﻄﻮﻧﻬﺎ ﺑﺰﻳﺖٍ ﻋﺎدي ،ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ ﻫﻮ اﻟﺒﺮﻛﺔ")  (45وﻟﻜﻦ أﺣﺪ اﻟﻀﻴﻮف ﺣﺎول أن ﻳﻮﻫﻤﻬﻢ أن
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻜﻔﺮ ،وﻫﺪدﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة ،وﻟﻜﻦ) ﻣﺘﺮي( رد ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻌﺼﺒﻴﺔٍ ﺑﻌﺪ ﺟﺪال ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻳﺎ أﺧﻲ ارﺟﻊ ﻟﻤﻨﺎﻣﻚ واﺣﻨﺎ ﺑﻨﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ") .(46
وﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻳﺼﻒ ﻟﻨﺎ اﻟﺮاوي اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻘﺮوي ﺑﺤﻴﻮاﻧﺎﺗﻪ وأﺷﺠﺎره وﻇﻼﻟﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺣﺎل أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻀﻴﻮف ،إﻟﻰ أن وﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻧﺤﻮ
اﻟﺤﻮش ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع ﺻﺮاخ ﻃﻔﻠﺔٍ "ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﺗﺼﺮخ وﺗﺮﻓﺲ اﻟﻬﻮاء")  (47وﻫﺬه ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﺸﻒ
وﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻳﺴﺘﻴﻘﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة أن ﻫﺬه اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ،ورﺑﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎدﻳﺔٍ،
ﺑﻞ ﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔٍ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪةٍ ورﻋﺎﻳﺔٍ.
وﻳﺪﺧﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻷﺣﺪاث "وﻫﻮ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎرٍ أو ﻗﻠﻖ ﻣﺘﻮﻟّﺪٍ ﻣﻦ
اﻟﺨﻮف أو اﻟﺨﻄﺮ أو اﻟﺸﻚ (48 )"...ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة ﺑﺄﺑﻬﻰ ﺻﻮرةٍ ،وﻓﻜّﺮ ودﻳﻊ أﻧّﻬﺎ
ﻗﺪﻳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ...وأرﺷﺪﻫﻢ اﻷب ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻐﺎرة اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﺬراء ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة ،وﻛﺎن اﻟﺨﻮف ﺑﺎدﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ اﻟﺘﻲ أرﻏﻤﻬﺎ اﻷب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮرٍ "ﺣﺎوﻟﺖْ أن ﺗﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﻳﺪ أﺑﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل ﺑﺼﻮتٍ ﻣﺸﺤﻮن ﺧﺎﻓﺖٍ) :ﻣﺎ ﺑﺪﻳﺶ ،ﻣﺎ
ﺑﺪﻳﺶ( ،وﻟﻜﻦ أﺑﺎﻫﺎ ﺷﺪﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺪوءٍ وﺛﻘﺔٍ") .(49
وﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﻤﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎً" ...ﻗﺎل اﻷب :اﻃﻠﺒﻮا اﻟﻠﻲ ﺑﺪﻛﻢ إﻳﺎه ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ
ﻣﺮﻳﻢ ...وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻫﻲ ﺗﻨﺸﺞ وﺗﺼﺮخ ...ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﺒﺪو
ﻛﺎﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ﺳﻮى ﺻﻮتٍ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻤﻬﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﺰﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺘﻴﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻗﺎﻫﺎ ﻣﺘﺼﻠﺒﺘﻴﻦ
وﺗﺘﻨﻔﺲ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔٍ ...ﻣﺪت اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺪﻫﺎ وأﺧﺬت ﺗﻤﺴﺢ اﻟﺮﻋﺐ ...ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮه") .(50
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ت اﻟﻔَﻨ ﻴ ُﺔ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ ...
ت اﻟﻔِﻜﺮ ﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎ ُ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎ ُ

وﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷﺧﻴﺮ وﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻳﺔ ...ﻛﺎن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻗﺪ ﺣﺎول أن ﻳﺠﺘﺬﺑﻬﻢ إﻟﻰ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻓﻲ ﻧﻴﺘﻪ أن ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻓّﻖ "ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺴﻮن أﻧّﻬﻢ ﺧﺪﻋﻮا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔٍ ﻣﺎ") .(51
وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻧﻜﺸﻔﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪةٍ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺷﺘﺮاك )ﻋﻮدة اﻟﺘﺎﺟﺮ( ﻓﻲ اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﻣﻊ
واﻟﺪ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ،أي أن اﻟﺸﺮور ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﺷﺪ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻴﻦ ،وﺑﺪﺧﻮل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎل وﻃﻤﻊ )ﻋﻮدة
اﻟﺘﺎﺟﺮ( ﻓﻲ اﻟﺜﺮاء ،وﺗﻜﺸﻒ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺧﻴﻂٍ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻒ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ أدرﻛﻮا أﻧّﻬﻢ ﺧﺪﻋﻮا،
وﻟﻜﻨّﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻔﺸﻠﻬﻢ وﺳﺬاﺟﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ؛ ﺣﻴﺚ رﺑﻄﻮا ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ذات اﻟﻘﺪرة
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ اﺗّﻀﺢ أﻧّﻬﺎ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺨﺪاع واﻻﺳﺘﻐﻼل...
ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻣﻠﺤﻮﻇﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺪا ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮورة اﻟﺴﺮد
وﺗﺮ اﺗﺒﻴﺘﻪ ،ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﺗُﺒﻨﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ إﻟﻰ أن ﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﺤﻮ ذروة ﺗﺄزم ﻟﻌﻘﺪة اﻟﺤﺒﻜﺔ
ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻞّ ،ﻓﺎﻹﻳﻘﺎع اﻟﺮواﺋﻲ (52 )ﻣﻨﻈّﻢ وأﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺘّﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻮح ﺑﻜﻞّ ﺷﻲءٍ ،ﺑﻞ ﻳﺘﺮك
ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﺴﺎﻓﺔً ﻓﺎرﻏﺔً ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺮاوي ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜّﻞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ؛ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ
اﻟﻮﺻﻒ أو اﻟﺴﺮد) " (53ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ أن ﻳﺼﻮر ﻟﻨﺎ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔٍ
ﻣﺒﺎﺷﺮةٍ واﺿﺤﺔٍ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻳﺤﺎء واﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ،وﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺈﺑﺮاز ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ وأﻓﻜﺎره أﻟﺒﺘّﺔ ،وﻗﺪ
ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻘﺼﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻫﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ،إﻟّﺎ أن ﻗﺼﺘﻪ ﺳﺘﺸﻲ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻪ اﻟﺨﻔﻴﺔ...
وﺳﺘﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎره ﻟﻠﺤﻮادث وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ رﺳﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ") .(54
وﻧﻠﺤﻆ أن ﻗﺼﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻮزع ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ )اﻷردن  /ﻣﺼﺮ( ﻟﻜﻨّﻬﺎ زﻣﻨﻴً ﺎ
ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮةٍ واﺣﺪةٍ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﻦ ﻗﺎل :ﻛﺘﺒﺖُ )ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة
وآﺧﺮون (..ﺳﻨﺔ 1956م .وﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺬاﻛﺮة وﺧﺎﺻﺔ ذاﻛﺮة
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
أﻣﺎ زﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠّﻬﺎ ﻓﻤﺤﺪد ﺑﻔﺘﺮةٍ زﻣﻨﻴﺔٍ ﻗﺼﻴﺮةٍ ﻧﺴﺒﻴﺎً؛ ﺣﻴﺚ إن زﻣﻦ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ )اﻟﺒﺸﻌﺔ( ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻠﻴﻠﺔ ،وﻧﺠﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ )اﻟﻐﺮﻳﺐ( ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز أﻳﺎﻣﺎً
ﻗﻠﻴﻠﺔً ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺼﺔ )ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد( اﻟﺘﻲ ﺗﺪور أﻏﻠﺐ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪٍ ﻓﻘﻂ ،وﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﺼﺔ
)اﻟﻌﻮدة( ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ؛ إذْ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﺑﺮز أﺣﺪاﺛﻬﺎ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻘﺼﺔ اﻷﺧﻴﺮة )ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ
ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون( ﻓﺰﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻗﺼﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎً ،وﻫﻮ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ وزﻣﻦ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ،ﻓﻤﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرة ،ﻓﺒﻴﺖ اﻟﻴﺎس ،وأﺧﻴﺮاً ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻴﻼدة وﺑﻴﺖ واﻟﺪﻫﺎ،
وﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺑﻠﻴﻠﺘﻴﻬﻤﺎ.
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اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

أﻣﺎ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻼ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻮادﻋﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ وﺗﻀﺎرﻳﺴﻬﺎ وﻣﻨﺠﺰاﺗﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ
وﺑﺄزﻳﺎﺋﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎ ...ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜّﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺼﺘَﻲ )اﻟﺒﺸﻌﺔ /وودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون( أﻣﺎ
اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ وﻫﻲ) :اﻟﻐﺮﻳﺐ/ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد/اﻟﻌﻮدة( ﻓﺤﻴﺰﻫﺎ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﺎﻟﻐﺮﻳﺐ ﻳﺴﻜﻦ
اﻟﺒﻨﺴﻴﻮن وﻳﺪرس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺻﺎﺣﺐ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﺑﺸﻘﺘﻪ وﺧﺎدﻣﺘﻪ وﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎة ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ
ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺼﺔ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ واﻟﻤﻄﻌﻢ.
ﻓﺎﻟﻤﻜﺎن ﻳﺤﻤﻞ إﺷﺎرةً داﻟّﺔً ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻗﺎﻃﻨﻴﻪ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أن اﻟﻤﻜﺎن ﻳﺸﻜّﻞ ﺗﻤﻮﺟﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻏﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻓﻖ ﺗﺤﻮﻻت وﺟﻮده ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﺪﻏﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن ﺳﻮاءً ﺑﺎﻟﻮﻻدة أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ،وﻳﺼﺒﺢ ﺟﺰءاً ﻣﻦ وﺟﻮده وﻣﺸﺎﻋﺮه وأﻓﻜﺎره وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻜﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ،ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،...إن اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ )ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ
ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون (...دالّ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ اﻷردﻧﻲ اﻟﺮﻳﻔﻲ واﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ودالّ ﻋﻠﻰ أﻋﺮاف ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻤﺎ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،...إن
اﻟﻤﻜﺎن ﻫﻮ اﻟﻤﺮآة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻮاﻃﻦ اﻹﻧﺴﺎن وأﻧﻤﺎﻃﻪ اﻟﻤﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻼوﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻟﺒﺎﻃﻨﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻠَﺴﺎ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺰ واﻗﻌﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻓﻜﺮه
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻌﻀﻮي ،ﻣﻊ إﻳﻬﺎم اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻌﻪ ﻓﻲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺺ ﻣﻊ ﻓﻦ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،واﻷﻓﻀﻞ أن ﻧﻌﺪﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺨﺎً ﻟﻮاﻗﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً وﻟﻜﻨّﻪ واﻗﻌﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاب ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻟﻌﺎﻟﻤﻪ اﻟﻘﺼﺼﻲ ،وأﻧّﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﻧﻔﺴﻴﺔٍ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔٍ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔٍ
وﻓﻜﺮﻳﺔٍ ...وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ وﺟﻼء أﺳﺮارﻫﺎ.
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ت اﻟﻔَﻨ ﻴ ُﺔ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ ...
ت اﻟﻔِﻜﺮ ﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎ ُ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎ ُ

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1ﻋﻠﻴﺎن ،ﺣﺴﻦ ،ﻣﺮاﻳﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن  -اﻷردن ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻷﺟﻴﺎل،
2003م ،ص 5
) (2اﻧﻈﺮ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ :ﻫﻠﺴﺎ ،ﻏﺎﻟﺐ ،زﻧﻮج وﺑﺪو وﻓﻼﺣﻮن ،ﻋﻤﺎن -اﻷردن ،دار أزﻣﻨﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ2002 ،م ،ص 190 -189
) (3راﺑﻂ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻣﻔﻜّﺮاً ،ﻋﻤﺎن – اﻷردن ،دار أزﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ2005 ،م ،ص 9
) (4أﺑﻮ ﻧﻀﺎل ،ﻧﺰﻳﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻧﺼﻮص اﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى ﺷﻮﻣﺎن ﺿﻤﻦ أﺳﺒﻮع ﻏﺎﻟﺐ
ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻋﻤﺎن – اﻷردن ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﻮﻣﺎن1996 ،م ،ص 19 – 16
) (5راﺑﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ﻣﻔﻜﺮاً ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  ،102 – 101ص 105
) (6ﻋﻠﻴﺎن ،ﺣﺴﻦ ،ﻣﺮاﻳﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ اﻟ ﺮواﺋﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 99
) (7أﺑﻮ ﻧﻀﺎل ،ﻧﺰﻳﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 8 – 7
) (8راﺑﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ﻣﻔﻜﺮاً ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 118
) (9أﺑﻮ ﻧﻀﺎل ،ﻧﺰﻳﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 6
ي ﻳﺘﺤﺪث ،ﺣﻮارات ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺐ ﻫَ ﻠﺴﺎ ،ﻋﻤﺎن – اﻷردن ،دار أزﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،
) (10ﺧﺮﻳﺲ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﻤﻐﺘﺮب اﻷﺑﺪ 
2004م ،ص  ،99ص 101
) (11راﺑﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،وﻋﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﻴﺎة ،ﻗﺮاءات ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻋﻤﺎن – اﻷردن ،دار
أزﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ2004 ،م ،ص 146
) (12ﻧﻠﺤﻆ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }
ﺳﻠَﺎﻣ ًﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ { )ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء :آﻳﺔ  (69وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘّﻨﺎص:
ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﻧﺎ ر ﻛﻮﻧﻲ ﺑﺮ داً و 
ﺼ ًﺎ أو أﻓﻜﺎراً أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺒﺎس أو اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ أو
ﺺ أدﺑ ﻲ ﻣﺎ ﻧ 
وﻳﻌﻨﻲ أ ن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧ 
اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ أو اﻹﺷﺎرة أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮوء اﻟﺜﻘﺎﻓ ﻲ ﻟﺪى اﻷدﻳﺐ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻫﺬه اﻟﻨّﺼﻮص أو
ﺺ ﺟﺪﻳﺪ واﺣﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ .اﻧﻈﺮ :اﻟﺰﻋﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ،
اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ وﺗﻨﺪﻏﻢ ﻓﻴﻪ؛ ﻟﻴﺘﺸﻜّﻞ ﻧ 
"اﻟﺘّﻨﺎص اﻟﺘﺎرﻳﺨ ﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘّﻨﺎص ﻓﻲ رواﻳﺔ "رؤﻳﺎ" ﻟﻬﺎﺷﻢ
ﻏﺮاﻳﺒﺔ" ،ﻣﺠﻠّﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ﻣﺞ) ،13ع ،1995 ،(1ص 169
) (13راﺑﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،وﻋﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﻴﺎة ،ﻗﺮاءات ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 136
– 137
) (14اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ ،ص 245
ي( :ﻫﻮ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﺴﺠ ﻴﺔٍ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﺎﻳﺎ أو ﻟﻨﻘﻴﺼ ٍﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ أو
) (15اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﺸﺮ 
ﻟﻄﺒﻘ ٍﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﺧﺎﺻ ٍﺔ ﻣﻦ اﻟﻨّﺎس ،وﻫﻮ ﻳﺤﻮي ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .اﻧﻈﺮ :ﻧﺠﻢ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ1979 ،م ،ص 105
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اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

) (16اﻧﻈﺮ ﻃﺮﻳﻘﺘَﻲ رﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻫﻤﺎ :اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ ،ص 98
ﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ،اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ" ،اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،اﻟﻤﻔﺮق –
) (17اﻟﻐﺰو ،ﻳﻮﺳﻒ" ،ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ داﺧﻞ ﻧ 
اﻷردن ،ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺷﻜﺮي ،وأﺑﻮ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻫﻨﺪ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺒﻴﺖ2001 ،م ،ص 358
) (18أﺑﻮ ﻧﻀﺎل ،ﻧﺰﻳﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 22
) (19ﻫﻠﺴﺎ ،ﻏﺎﻟﺐ ،ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون ،...ﻋﻤﺎن – اﻷردن ،ﻣﻨﺸﻮرات راﺑﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ،
2008م.
) (20اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (21اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (22اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (23ﺣﺪاد ،ﻧﺒﻴﻞ" ،اﻟﻴﻨﺒﻮع اﻷول ،رواﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ ﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ" ،ﻣﺠﻠّﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ﻣﺞ) ،14ع،(1
1996م ،ص 118
) (24وﻳﻠﻚ ،رﻳﻨﻴﻪ وأوﺳﺘﻦ ،وارﻳﻦ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﺤﻲ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ1987 ،م ،ص 116
) (25ﻧﺠﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 136 – 135
) (26ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ :ﻫﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،وﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ َﻏﻤﺾ
ﻣﻦ أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ وﺳﻴﺮ أﺣﺪاﺛﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﻮﺻﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ .ﻟﺘﻌﺮف ﻧﻤﺎذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻧﻈﺮ :ﺣﺪاد،
ﻧﺒﻴﻞ ،ﻫﻨﺎ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘّﻨﻮﻳﺮ وﻗﺮاءات أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،إرﺑﺪ  -اﻷردن ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
2010م ،ص 17 – 2
) (27ﺣﺪاد ،ﻧﺒﻴﻞ" ،اﻟﻴﻨﺒﻮع اﻷول ،رواﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ ﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫَ ﻠﺴﺎ" ،ﻣﺠﻠّﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ﻣﺞ) ،14ع،(1
1996م ،ص 118
) (28ﻫﻠﺴﺎ ،ﻏﺎﻟﺐ ،ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون ،...ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ
) (29اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (30اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (31اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (32اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (33اﻟﻐﺰو ،ﻳﻮﺳﻒ" ،ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ داﺧﻞ ﻧﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ،اﻟ ّﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 358
) (34ﻫﻠﺴﺎ ،ﻏﺎﻟﺐ ،ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون ،...ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ
) (35اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (36اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
702

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol22/iss2/5

Al-Maseid: Ghalib Halsa's Intellectual References and Techniques in his Stor
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ت اﻟﻔَﻨ ﻴ ُﺔ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴﺔ ...
ت اﻟﻔِﻜﺮ ﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎ ُ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎ ُ

) (37اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (38اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
ي ﻳﺘﺤﺪث ،ﺣﻮارات ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 11 – 10
) (39ﺧﺮﻳﺲ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﻤﻐﺘﺮب اﻷﺑﺪ 
) (40اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺷﻜﺮي ﻋﺰﻳﺰ ،أﻧﻤﺎط اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب2008 ،م ،ص 11
ﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ،اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 358
) (41اﻟﻐﺰو ،ﻳﻮﺳﻒ" ،ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ داﺧﻞ ﻧ 
) (42راﺑﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،وﻋﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﻴﺎة ،ﻗﺮاءات ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 137
– 138
) (43ﻫﻠﺴﺎ ،ﻏﺎﻟﺐ ،ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون ،...ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ
) (44اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (45اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (46اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (47اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (48زﻳﺘﻮﻧﻲ ،ﻟﻄﻴﻒ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻧﻘﺪ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون ،ودار اﻟﻨﻬﺎر
ﻟﻠﻨﺸﺮ2002 ،م ،ص 55
) (49ﻫﻠﺴﺎ ،ﻏﺎﻟﺐ ،ودﻳﻊ واﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون ،...ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ
) (50اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
) (51اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻖ ﻣﻌﻴ ﻦ
ﺲ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﻗﻮﻋﻬﺎ وﺗﺸﻜّﻠﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺴ 
) (52اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺮواﺋ ﻲ :ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺸﻜ ﻞ رﺋﻴ 
ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺑﻨﺎء اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻜ ّﻠ ﻲ وﻳﺒﻠﱢﺮ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠ ﻲ واﻟﺨﺎرﺟ ﻲ وﻓﻖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔﻌﻞ وردة اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ...ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺮواﺋ ﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﻼﻗﺎتٍ ﻣﻨﺘﻈﻤ ٍﺔ...إﻳﻘﺎﻋ ﻴ ٍﺔ ...ﺗﺮاﺑﻄ ﻴ ٍﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺪاث
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻷﻣﻜﻨﺔ واﻷزﻣﻨﺔ .اﻧﻈﺮ :اﻟﺰﻋﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ ،ﻓﻲ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺮواﺋﻲ ،ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳ ٍﺪ ﻓﻲ
دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻤﻨﺎﻫﻞ1995 ،م ،ص 9 - 8
) (53ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺮواﺋ ﻲ ﻣﻦ رواﻳ ٍﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ...ﻟﺬا ﻓﺈن إﻳﻘﺎﻋ ًﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎً ،إﻳﻘﺎع اﻟﺤﺪث أو اﻟﻤﻜﺎن أو
اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻤﻮت ...ﻳﻜﻮن ﺑﺎرزاً وﻳﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ...ﺛﻢ ﺗﺘﺒﻊ اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺤﺴﺐ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.
اﻧﻈﺮ:اﻟﺰﻋﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ ،ﻓﻲ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺮواﺋﻲ ،ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻬ ﺞ ﺟﺪﻳﺪٍ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص
9
) (54ﻧﺠﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 127
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اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
ﺣﺪاد ،ﻧﺒﻴﻞ" ،(1996) ،اﻟﻴﻨﺒﻮع اﻷول ،رواﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ ﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ" ،ﻣﺠﻠّﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﻴﺮﻣﻮك،
ﻣﺞ) ،14ع.(1
ﺣﺪاد ،ﻧﺒﻴﻞ ،(2010) ،ﻫﻨﺎ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘّﻨﻮﻳﺮ وﻗﺮاءات أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،إرﺑﺪ  -اﻷردن،
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﺧﺮﻳﺲ ،أﺣﻤﺪ ،(2004) ،اﻟﻤﻐﺘﺮب اﻷﺑﺪي ﻳﺘﺤﺪث ،ﺣﻮارات ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻋﻤﺎن – اﻷردن،
دار أزﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
راﺑﻂ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،(2005) ،ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ﻣﻔﻜّﺮاً ،ﻋﻤﺎن – اﻷردن ،دار أزﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
راﺑﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،(2004) ،وﻋﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﻴﺎة ،ﻗﺮاءات ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ ،ﻋﻤﺎن
– اﻷردن ،دار أزﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
اﻟﺰﻋﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ1995) ،أ( ،ﻓﻲ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺮواﺋﻲ ،ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪٍ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻤﻨﺎﻫﻞ.
اﻟﺰﻋﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ1995) ،ب(" ،اﻟﺘّﻨﺎص اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘّﻨﺎص
ﻓﻲ رواﻳﺔ "رؤﻳﺎ" ﻟﻬﺎﺷﻢ ﻏﺮاﻳﺒﺔ" ،ﻣﺠﻠّﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ﻣﺞ) ،13ع.(1
زﻳﺘﻮﻧﻲ ،ﻟﻄﻴﻒ ،(2002) ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻧﻘﺪ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون،
ودار اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ.
ﻋﻠﻴﺎن ،ﺣﺴﻦ ،(2003) ،ﻣﺮاﻳﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠَﺴﺎ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن -
اﻷردن ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻷﺟﻴﺎل.
اﻟﻐﺰو ،ﻳﻮﺳﻒ" ،(2001) ،ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ داﺧﻞ ﻧﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ،اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ" ،اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ
اﻷردن ،اﻟﻤﻔﺮق – اﻷردن ،ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺷﻜﺮي ،وأﺑﻮ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻫﻨﺪ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ آل
اﻟﺒﻴﺖ.
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... ﺔﻫﻠَﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘَﺼﺼﻴ ﻴ ُﺔ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺐ ت اﻟﻔَﻨ
ُ ﺎﻳ ُﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴ ت اﻟﻔِﻜﺮ
ُ ﺎﺮﺟﻌﻴاﻟﻤ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ،ﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪةواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ أﻧﻤﺎط اﻟﺮ،(2008) ، ﺷﻜﺮي ﻋﺰﻳﺰ،اﻟﻤﺎﺿﻲ
.اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب
. دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن،ﺔ ﻓﻦ اﻟﻘﺼ،(1979) ، ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ،ﻧﺠﻢ
 ﻧﺼﻮص اﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى ﺷﻮﻣﺎن،ﻠَﺴﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻫ،(1996) ، ﻧﺰﻳﻪ،أﺑﻮ ﻧﻀﺎل
. ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﻮﻣﺎن، ﻋﻤﺎن – اﻷردن،ﻠَﺴﺎﺿﻤﻦ أﺳﺒﻮع ﻏﺎﻟﺐ ﻫ
. دار أزﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن- ﻋﻤﺎن، زﻧﻮج وﺑﺪو وﻓﻼﺣﻮن،(2002) ، ﻏﺎﻟﺐ،ﻫﻠﺴﺎ
 ﻣﻨﺸﻮرات راﺑﻄﺔ، ﻋﻤﺎن – اﻷردن،...ﻳﺴﺔ ﻣﻴﻼدة وآﺧﺮون ودﻳﻊ واﻟﻘﺪ،(2008) ، ﻏﺎﻟﺐ،ﻫﻠﺴﺎ
.اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ
–  ﺑﻴﺮوت، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﺤﻲ،ﺔ اﻷدب ﻧﻈﺮﻳ،(1987) ، وارﻳﻦ، رﻳﻨﻴﻪ وأوﺳﺘﻦ،وﻳﻠﻚ
. اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ،ﻟﺒﻨﺎن
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